

















Roles of “Commmon Sense” Ideal in Benjamin Franklin’s  
Social and Political Thought 
―A Perspective of “Common Sense” Ideal  




This paper investigates roles of “common sense” ideal in social and political thought in the 
U.S.A. in the colonial and revolutionary era. It focuses on Benjamin Franklin, one of the founding 
fathers of the U.S.A. 
For Franklin, “common sense” has three main aspects. First, common sense relates to 
ordinary peoples’ sense of judgement, mostly based on not human reason but human feelings and 
emotions. Franklin sought to communicate the breadth of this concept in his communication with 
his colleagues. 
Secondly, common sense works as the condition and foundation on which Franklin tried to 
establish and promote collective social actions. He had visions of the ideal society, in which people 
do good to others, by engaging in their own daily business (vocations), and by cooperating to make 
their social life comfortable, for example organizing fire defense unions, establishing academies 
and hospitals, and so on. In both ways, Franklin construed “doing good to others” not as giving 
special privileges to families and friends, but as serving the whole society. He wanted to pursue 
the public good. For this goal, he perceived peoples’ “common sense” as good tools of 
communication. 
Thirdly, Franklin thought that only the people that have “common sense” can carry political 
power on their shoulders. When he aimed to establish the militia in the Pennsylvania colony, he 
called only to “the middling people” to participate in the militia and to take up arms. According to 
his radical and potentially revolutionary ideal, only daily working and socially serving “middling 
people” should deserve political power. This ideal constituted one of the main currents of political 




                                                  
1 亀井俊介「フランクリンの人と作品」、『ベンジャミン･フランクリン』池田孝一訳、研究社、アメリカ古典文庫１、



























                                                  
2 Gordon S. Wood, The Americanization of Benjamin 





及ぶ。A. Houston, Benjamin Franklin and the 
Politics of Improvement (New Haven: Yale 
University Press, 2008), p. 5. 蔵書はフランクリンの
死後散逸してしまったが、復元が試みられた。Edwin 
Wolf, Kevin J. Hayes, The Library of Benjamin 
Franklin (Philadelphia: American Philosophical 
Society, 2006). またフランクリンが印刷業者として出
版した本のリストもつくられている。C. William 
Miller, Benjamin Franklin's Philadelphia Printing, 
1728-1766 : a descriptive bibliography (Philadelphia: 
American Philosophical Society, 1974). 
4 Franklin, “The Autobiography,” in J. A. Leo Lemay 
ed., Benjamin Franklin, Writings (The Library of 


































                                                                             
年。 
6 フランクリンの伝記として、古典的な Carl Van 
Doren, Benjamin Franklin  (1938; New York: 
Penguin Books, 1991)のほか、最も詳細な J. A. Leo 
Lemay, The Life of Benjamin Franklin vol. 1-3 





























                                                  
2 Gordon S. Wood, The Americanization of Benjamin 





及ぶ。A. Houston, Benjamin Franklin and the 
Politics of Improvement (New Haven: Yale 
University Press, 2008), p. 5. 蔵書はフランクリンの
死後散逸してしまったが、復元が試みられた。Edwin 
Wolf, Kevin J. Hayes, The Library of Benjamin 
Franklin (Philadelphia: American Philosophical 
Society, 2006). またフランクリンが印刷業者として出
版した本のリストもつくられている。C. William 
Miller, Benjamin Franklin's Philadelphia Printing, 
1728-1766 : a descriptive bibliography (Philadelphia: 
American Philosophical Society, 1974). 
4 Franklin, “The Autobiography,” in J. A. Leo Lemay 
ed., Benjamin Franklin, Writings (The Library of 


































                                                                             
年。 
6 フランクリンの伝記として、古典的な Carl Van 
Doren, Benjamin Franklin  (1938; New York: 
Penguin Books, 1991)のほか、最も詳細な J. A. Leo 
Lemay, The Life of Benjamin Franklin vol. 1-3 








































































9 Lemay, The Life of Benjamin Franklin vol. 2, p. 38. 
10 40 巻以上の膨大な著作集 が Yale University Press
から刊行中である。未刊行の部分も含めて、ウェブサ
イトで digital edition が無料公開されている。
Leonard W. Labaree et al. eds., The Papers of 
Benjamin Franklin (New Haven: Yale University 
Press, 1969-.). 以下 PBF と略記し、たとえば 3 巻は
PBF3 とする。デジタル版は
http://www.yale.edu/franklinpapers/digitaledition.ht
ml,  http://www.franklinpapers.org/ なお以下フラン
クリンのテキストについては著者名を省略する。 
11 Cambridge Texts in the History of Political 
Thought シリーズのフランクリンの巻 Alan Houston 
ed., Franklin: The Autobiography and other Writings 
on Politics, Economics, and Virtue (Cambridge: 































                                                  
12 両者の理論的影響関係をまったく否定する見解もあ
る。Andreas Rahmatian, “The Influence of Lord 
Kames (Henry Home) on some of the Founders of the 
United States,” in Historia et ius, Num. 7 giugno 
2015. 
13 Henry Home, Lord Kames, Essays on the 
Principles of Morality and Natural Religion 
















































































                                                  
12 両者の理論的影響関係をまったく否定する見解もあ
る。Andreas Rahmatian, “The Influence of Lord 
Kames (Henry Home) on some of the Founders of the 
United States,” in Historia et ius, Num. 7 giugno 
2015. 
13 Henry Home, Lord Kames, Essays on the 
Principles of Morality and Natural Religion 
























































































                                                  
18 “The Autobiography,” p. 1322. 松本・西川訳、29
頁。 








このような経験を踏まえ、『徳の技法 Art of 
Virtue』というパンフレットを執筆することを
フランクリンは予定しており（実現しなかった）、





















                                                  
20 “The Autobiography,” p. 1384. 松本・西川訳、136
頁。 
21 To Lord Kames, May 3 1760. PBF9, p. 103. 池田訳、
68－70 頁。訳文を一部変更した。この手紙でフランク
リンはケイムズ卿の『平衡法の原理 The Principles of 
Equity』を拝受し楽しく読んでいること、自分の書い
た「大英帝国の権益について論ず The Interest of Great 
Britain Considered」「迫害に反対する寓話 A Parable 
against Persecution」を卿の希望に応じて送ること、
を嬉しそうに述べている。 































か it might be true, was not very usefulと私は
思い始めた。…私は人と人との交渉が真実と誠
実 と 廉 直 を も っ て な さ れ る こ と Truth, 
Sincerity and Integrity in Dealings between 
Man and Man が、人間生活の幸福にとっても
っとも大切だと信じるようになった。」 
「ある種の行為は天啓によって禁じられてい
                                                                             
58, 146-7 頁。 
23 “The Autobiography,” p. 1359. 松本・西川訳、94
頁。 
24 “A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure 
and Pain,” 1725, in PBF1, p. 64. 池田訳、80 頁。 




























                                                  






Kerry Walters, “Franklin and the question of 
religion,” in Carla Mulford ed., The Cambridge 
Companion to Benjamin Franklin (Cambridge: 




（神奈川大学経済学会）』、49 巻 2・3 合併号、2014
年、また梅津順一「フランクリンの理神論再考」『青山































か it might be true, was not very usefulと私は
思い始めた。…私は人と人との交渉が真実と誠
実 と 廉 直 を も っ て な さ れ る こ と Truth, 
Sincerity and Integrity in Dealings between 
Man and Man が、人間生活の幸福にとっても
っとも大切だと信じるようになった。」 
「ある種の行為は天啓によって禁じられてい
                                                                             
58, 146-7 頁。 
23 “The Autobiography,” p. 1359. 松本・西川訳、94
頁。 
24 “A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure 
and Pain,” 1725, in PBF1, p. 64. 池田訳、80 頁。 




























                                                  






Kerry Walters, “Franklin and the question of 
religion,” in Carla Mulford ed., The Cambridge 
Companion to Benjamin Franklin (Cambridge: 




（神奈川大学経済学会）』、49 巻 2・3 合併号、2014
年、また梅津順一「フランクリンの理神論再考」『青山
















ち、有益 useful であるようになる。」29 
「意見はその影響や効果によって判断される
べきです…最後の審判の日には、私たちは考え
thought ではなく、したこと did によって裁か
れるのであり、『主よ！主よ！』と言ったから







That the most acceptable Service we can 





                                                  
28 “Doctrine to be Preached,” 1731, in PBF１, pp. 
212-213. 
29 “On the Province of God in the Government of the 
World,” 1730, in PBF1, pp. 264-269. 引用は p. 269.  
30 To Josiah and Abiah Franklin, April 13. 1738. 
PBF2, p. 203. 池田訳、95～96 頁。 



























                                                  
32 Edmund S. Morgan, Benjamin Franklin (New 
Haven: Yale University Press, 2002), p. 314. 
33 「道徳や徳が目的であり、信仰 Faith はその目的を
獲得するための手段に過ぎない。」“Dialogue Between 




Autobiography,” pp. 1382. 松本・西川訳、134 頁。 
34 『自伝』前半（第 1 回の執筆部分）は息子ウィリア
ムに宛てて書かれており、後半（第 2 回以後の執筆部
分）は知人からの要請に応えて「公衆 the Publick に向
けて書かれた」とフランクリン自身が注記している。
“The Autobiography,” p. 1372. 松本・西川訳、116 頁。
なお P. M. Zall, Franklin’s Autobiography: A Model 
Life (Boston: Twayne Publishers, 1989)は『自伝』が
書かれた背景、表現技法などを簡潔に整理しており、
有用である。 








































を感じさせる。Isaac Kramnick, Republicanism & 
Bourgeouis Radicalism: Politilcal Ideology in Late 
Eighteenth-Century England and America (Ithaca 
and London: Cornell University Press, 1990), pp. 
194ff, pp.214ff, pp. 254ff. 
37 “The Way to Wealth,“ in PBF 7, pp. 326ff. 松本・
西川訳、273～291 頁。池田訳、56～67 頁。 
38 “The Autobiography,” p. 1391. 松本・西川訳、148
頁。 






















                                                  
39 “Information to Those who would remove to 









が「ある程度商人となる」（Adam Smith, An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
vol. 1 (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), ed. by R. H. 





The Theory of Moral Sentiments (Indianapolis: 
Liberty Fund, 1982), ed. by D. D. Raphael and A. L. 
Macfie, p. 63. 邦訳『道徳感情論』（上）、水田洋訳、







































を感じさせる。Isaac Kramnick, Republicanism & 
Bourgeouis Radicalism: Politilcal Ideology in Late 
Eighteenth-Century England and America (Ithaca 
and London: Cornell University Press, 1990), pp. 
194ff, pp.214ff, pp. 254ff. 
37 “The Way to Wealth,“ in PBF 7, pp. 326ff. 松本・
西川訳、273～291 頁。池田訳、56～67 頁。 
38 “The Autobiography,” p. 1391. 松本・西川訳、148
頁。 






















                                                  
39 “Information to Those who would remove to 









が「ある程度商人となる」（Adam Smith, An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
vol. 1 (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), ed. by R. H. 





The Theory of Moral Sentiments (Indianapolis: 
Liberty Fund, 1982), ed. by D. D. Raphael and A. L. 
Macfie, p. 63. 邦訳『道徳感情論』（上）、水田洋訳、


































43 Newman, op. cit., p. 93. Billy G. Smith, “Benjamin 
Franklin, civic improver,” in Page Talbott ed., 
Benjamin Franklin : In Search of a Better World 
(New Haven: Yale University Press, 2005), p.100. 
44 Morgan の前掲した伝記はこの組織的な公共的活動
への従事をフランクリン思想の中核とみなしている。
また Alan Houston, Benjamin Franklin and the 
Politics of Improvement は、経済活動、政治活動、人
口論、奴隷制論などのフランクリンの諸活動を貫くも
のが「改良」という理念だとする。 
45 John C. Van Horne, “Collective Benevolence and 
the Common Good in Franklin’s Philanthropy,” in 
Leo Lemay ed., Reappraising Benjamin Franklin: A 
Bicentennial Perspective. Newark (Newark: 
University of Delaware Press, 1993), 梅津順一「社会
起業家フランクリン」『青山総合文化政策学』（青山学
































                                                  
46 拙稿「有用さの教育――ベンジャミン・フランクリ
ンのアカデミー設立提案」『東北工業大学紀要 人文社





つ serving others ことを喜ぶべき」と考えたからだと
















                                                  









つの例として、To Joseph Priestly, 7 July 1775. in 





ーリタン牧師 Cotton Mather の著作『善行論











―」、『ピューリタニズム研究』第 2 号、2007 年を参
照されたい。 












































52 Sally F. Griffith, “"Order, Discipline, and a few 
Cannon": Benjamin Franklin, the Association, and 
the Rhetoric and practice of Boosterism,” 
Pennsylvania Magazine of History and Biography, 
Vol. CXVI, No. 2 (1992). Douglas Anderson, Radical 
Enlightenment of Benjamin Franklin (Baltimore & 


















                                                  









つの例として、To Joseph Priestly, 7 July 1775. in 





ーリタン牧師 Cotton Mather の著作『善行論











―」、『ピューリタニズム研究』第 2 号、2007 年を参
照されたい。 












































52 Sally F. Griffith, “"Order, Discipline, and a few 
Cannon": Benjamin Franklin, the Association, and 
the Rhetoric and practice of Boosterism,” 
Pennsylvania Magazine of History and Biography, 
Vol. CXVI, No. 2 (1992). Douglas Anderson, Radical 
Enlightenment of Benjamin Franklin (Baltimore & 













































































                                                  
54 “The Autobiography,” p. 1411. 松本・西川訳、177
頁。 
55 “Plain Truth: or, Serious Considerations On the 
Present States of the City of Philadelphia, and 
Province of Pennsylvania,” in PBF3, pp. 180-204. 
56 “The Autobiography,” p. 1411. 松本・西川訳、177
頁。 
57 Griffith, op. cit., p. 136. 
58 “Form of Association,” in PBF3, pp. 205-212. 
59  “Scheme of the First Philadelphia Lottery,” in 













一の機動力 the principal Mover であり、全体























ン シ ル ヴ ェ イ ニ ア 人 で あ り 同 朋
fellow-countrymen、〔すなわち〕常識 common 
                                                  
60 PBF3, pp. 184-186. 
61 James Logan to Thomas Penn, November 24, 1749, 
quoted in PBF3, p. 185, n6. 
62 PBF3, p. 202.  
Sense もしくは善良さ Goodness を有す者」63な
のだと宣言する。そして「われわれ中産層の
人々、〔すなわち〕農民、商店主、手工業者 the 











                                                  
63 PBF3, pp. 194-195. 







得した。Thomas Paine, “Common Sense,” in Bruce 
Kuklick ed., Thomas Paine, Political Writings 









ったこと（Sophia Rosenfeld, Common Sense: A 
Political History (Cambridge and London: Harvard 


























一の機動力 the principal Mover であり、全体























ン シ ル ヴ ェ イ ニ ア 人 で あ り 同 朋
fellow-countrymen、〔すなわち〕常識 common 
                                                  
60 PBF3, pp. 184-186. 
61 James Logan to Thomas Penn, November 24, 1749, 
quoted in PBF3, p. 185, n6. 
62 PBF3, p. 202.  
Sense もしくは善良さ Goodness を有す者」63な
のだと宣言する。そして「われわれ中産層の
人々、〔すなわち〕農民、商店主、手工業者 the 











                                                  
63 PBF3, pp. 194-195. 







得した。Thomas Paine, “Common Sense,” in Bruce 
Kuklick ed., Thomas Paine, Political Writings 









ったこと（Sophia Rosenfeld, Common Sense: A 
Political History (Cambridge and London: Harvard 










































層 poor sort の三つのカテゴリーが当時の人々にも認識
されていた（納税調査からも推定できる）。James T. 
Lemon, The Best Poor Man's Country: A 
Geographical Study of Early Southeastern 
Pennsylvania (Baltimore and London: The Johns 












に偶像破壊的な解釈には疑問が残る。Gordon S. Wood, 
































the common sense, democratic principle」と呼
んでいる71。この原理はのちに、アメリカ独立
                                                  
69 PBF3, pp. 199-200.  
70 “Autobiography,” pp. 1410ff. 松本・西川訳、176頁
以下。 


















ェルス（a Military Common Wealth）」と呼び、
「大逆罪以外の何でもない」74と怒った。また
ペンは「人民は自由というものを好むあまり、






























所、2015 年、124 頁以下を参照。 
74 Robert Middlekauff, Benjamin Franklin and His 
Enemies (Berkeley: University of California Press, 
































                                                  
75 Thomas Penn to Richard Peters, June 9, 1748, 
quoted in PBF3, p. 186. 
76 Gary B. Nash, Quakers and Politics: Pennsylvania, 
1681-1726 (1968; Princeton: Northeastern 
University Press, 1993); Theodore Thayer, 
Pennsylvania Politics and the Growth of Democracy: 
1740-1776 (Harrisburg: Pennsylvania Historical and 
Museum Commission, 1953). 
77 Wood, "Democracy and the American Revolution," in 
John Dunn ed., Democracy: The Unfinished Journey, 598 
















ェルス（a Military Common Wealth）」と呼び、
「大逆罪以外の何でもない」74と怒った。また
ペンは「人民は自由というものを好むあまり、






























所、2015 年、124 頁以下を参照。 
74 Robert Middlekauff, Benjamin Franklin and His 
Enemies (Berkeley: University of California Press, 
































                                                  
75 Thomas Penn to Richard Peters, June 9, 1748, 
quoted in PBF3, p. 186. 
76 Gary B. Nash, Quakers and Politics: Pennsylvania, 
1681-1726 (1968; Princeton: Northeastern 
University Press, 1993); Theodore Thayer, 
Pennsylvania Politics and the Growth of Democracy: 
1740-1776 (Harrisburg: Pennsylvania Historical and 
Museum Commission, 1953). 
77 Wood, "Democracy and the American Revolution," in 
John Dunn ed., Democracy: The Unfinished Journey, 598 





































                                                  
78 フランクリンは黒人への偏見を公言していたが、黒
人の子供の「自然の能力」を見て評価を改める。To 
Abiah Franklin, April 13, 1750, PBF3, p. 474; 
“Observations Concerning the Increase of Mankind,” 
1751, PBF4, pp. 225-234. 池田訳、146～153 頁。To 



























                                                  
79 D. H. ローレンス『アメリカ古典文学研究』大西直
樹訳、講談社文芸文庫、1999 年、35 頁。 
